








































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　ｂ． 国籍国の外にあって、米国の国際法解釈（United States v. 




























































































































































U.S.T. 3114, 75 U.N.T.S. 31, reprinted in Dietrich Schindler & Jiri Toman, The 






る」。参照、Kenneth Allard, Institute for National Strategic Studies-Somalia Oper-

















（４）参照、John Pomfret, “Perry Says NATO Will Not Serve As “Police Force” in 
Bosnia Mission”, Wash. Post, January 4, 1996, at D-1. See also Office of Assistant 
Secretary of Defense (Public Affairs), Operation Joint Endeavor Fact Sheet, Dec. 7, 










（７）より詳細には、参照、Major Richard M. Whitaker, “Civilian Protection Law in 







を選択した。参照、ニカラグア対米国事件、1986 I.C.J. 14 (June 27), reprinted 











も受入国法とバランスを取っていた。参照、Center for Law and Military 
Operations, The Judge Advocate General’s School, U.S. Army, Law and Military 






（13） 参照、Operation Uphold Democracy, 10th Mountain Division, Office of the Staff 




照、Dep’t of Army, Pam. 27-161-1, Law of Peace, Volume I, para. 8-23 (1 Septem-
ber 1979) at 11-1,（以下、DA PAM 27-161-1）。
（16）Coleman v. Tennessee, 97 U.S. 509, 515 (1878).
（17）古典的な注釈は、「あらゆる文明国によって承認されたように」外国にいる
軍隊の国際免除を記述している。Gerhard von Glahn, Law Among Nations 238 
(1992) at 225-6（以下、von Glahn）。更なる参照、William W. Bishop, Jr. Inter-
national Law Cases and Material 659-61 (3d ed. 1962)（以下、Bishop）。この教









（18）Richard M. Whitaker, “ Environmental Aspects of Overseas Operations”, Army 
Law, Apr. 1995, at 31（以下、Whitaker）.
（19）これは、受入国の刑事及び民事の管轄権から軍隊構成員を保護することか
ら派遣国が獲得する間接的利益と対立している。






（22）参照、L. Oppenheim, International Law, Vol. II, Dispute, War and Neutrality 520















あった。これは、まさしく発生したことである。参照、10th mountain AAR, 

















Memorandum, Hugh J. Clausen, to the Vice Chief of Staff of the Army, subject: 
Geneva Conventions Status of Enemy Personnel Caputured During Urgent Fury (4 
Nov. 1983).
（29）拘禁（confinement）と抑留（internment）との違いは、被拘禁者が一般的
に拘置所の独房に限定される（文民抑留収容所 CI camp stockade）一方、被抑
留者は被抑留者収容所（internee camp）の境界内を歩き回ることが自由な状
態であるということである。AR 190-8, para.6-12.
（30）参照、Task Force Eagle: Joint Military Commission Policy and Planning Guid-
ance Handbook (21 Mar. 1996).
（590）
